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Concentrations of plankton and detritus in rock-














$AS  «KOSYSTEM  DER  -EERE  IST  EIN  IN  SICH 




STELLEN  DAS  0LANKTON  AUFGETEILT  IN  0HYTO 
UND  :OOPLANKTON  SOWIE  DER  $ETRITUS  DAR 
WELCHE  ALS  "ASIS  DER  .AHRUNGSKETTE  DIE 







EINE  GEMEINSAME  !CHSE  ENTSTEHEN  HABEN 
AUF BIOLOGISCHE %RSCHEINUNGEN %INFLUSS $IES 
!BNEHMEN UND 3TEIGEN DES -EERESSPIEGELS 
IST  NATURGEMË  IN  DER  +àSTENREGION  VON 
GRÚTER "EDEUTUNG DA HIER IN !BHËNGIGKEIT 
DER  GEOMORPHOLOGISCHEN  'ESTALTUNG  DER 
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REICH  DER  %ULITORAL  ZU  FINDEN  $ESSEN  &LORA 
UND  &AUNA  KURZZEITIG  MIT  NAHEZU  TERRESTRI
SCHEN  "EDINGUNGEN  KONFRONTIERT  WERDEN 
&RIEDRICH 	 
)M  "EREICH  DES  FELSIGEN  %ULITORALS  VON  ,E 







$A  WËHREND  EINER  4ROCKENFALLPERIODE  KEIN 
NEUES -EERWASSER IN DIE 2OCKPOOLS GELANGT 
SIE  ALSO  ISOLIERT  LIEGEN  VERMUTEN  WIR  DASS 
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Abb. 1 Quantitative Veränderung der Copepoden 
über drei Probenahmen in den Rockpools 1, 2 und 
3. Dargestellt sind die Mittelwerte und die Standard-
abweichung von jeweils drei Replikaten.
Abb.2 Quantitative Veränderung der Diatomeen 
über drei Probenahmen in den Rockpools 1, 2 und 
3. Dargestellt sind die Mittelwerte und die Standard-
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Abb. 3 Quantitative Änderung des Trockengewichts 
von Plankton und Detritus über drei Probenahmen 
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Habitat and settlement preferences of adult 
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.POPEPOUB MJOFBUB [JFIU TJDICFJ WPOWPSOF
Abiotic factors influencing the orientation 
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The hermit crab Clibanarius erythropus actively 





























BOHFXJFTFO "N 4USBOE WPO -F $BCFMMPV
CFXPIOFO 'FMTLàTUFO&JOTJFEMFSLSFCTF


























GàS$ FSZUISPQVT EBSTUFMMU VOUFSTVDIUFO
XJS PC 5JFSF EJFTFS "SU EJF 2VBMJUÊU WPO
(FIÊVTFOVOUFSTDIFJEFO%B[VHJOHFOXJS

































































*O GàOG8JFEFSIPMVOHFOXVSEF KF FJO 5JFS BVT
















































7PSEFSFOEF VOHFTDIàU[U MBTTFO 	(FIÊVTF
NJUSFEV[JFSUFS8JOEVOHT[BIM
PEFSTPMDIF
JO EFOFOEBT 1MFPO [VN 5FJM VOHFTDIàU[U
CMFJCU	-PDIJN(FIÊVTF

7PO [XFJ 4DIOFDLFOBSUFO 	. MJOFBUB VOE
/ MBQJMMVT
 XVSEFO KFXFJMT [XFJ (FIÊVTF
BOHFCPUFO FJOFTNJU CFTDIÊEJHUFN.àO
EVOHTCFSFJDIEBTBOEFSFNJU-PDIJNPCF
































4ÊNUMJDIF 5JFSF 	 O







LFJU CFTUBOE JO FJOF HFSJOHFSF #FTDIÊEJ
HVOHTLBUFHPSJF [VXFDITFMO OBINFO TJF
EJFTF(FMFHFOIFJUXBIS VOE [PHFO JO EBT
CFTTFSF(FIÊVTFVN+FXFJMTEFS5JFSF
	KFXFJMT O











*O EFO7FSTVDIFO [VS HFOFSFMMFO6N[VHT





 #FJ JOUBLUFO(FIÊVTFO TDIFJOUEFS
6N[VHOJDIU [XJOHFOEOÚUJH [V TFJO%JF
VOFSXBSUFUIPIF6N[VHTSBUFWPOBVT
(FIÊVTFOEJFBVHFOTDIFJOMJDIJOUBLUXBSFO











XFSEFO &T HJCU PGGFOTJDIUMJDI LFJOF(SFO
[F EFT #FTDIÊEJHVOHTHSBEFT BC EFN FJO
(FIÊVTF HÊO[MJDI BCHFMFIOUXJSE "OEFST
BVTHFESàDLU CFEFVUFU EJFT EBTT EJF 5JFSF
21&KRLFHLQ&OLEDQDULXVHU\WKURSXV
TFMCTUJOGBTUWPMMTUÊOEJH[FSTUÚSUF(FIÊVTF
FIFS FJO[JFIFO BMT LPNQMFUU VOHFTDIàU[U
[VCMFJCFO
6NHFLFISU LPOOUFOXJS BCFS BVDI LFJOF
EFVUMJDIFVOUFSF(SFO[FEFT&JOGMVTTFTEFT
#FTDIÊEJHVOHTHSBEFT WPO BOHFCPUFOFO
(FIÊVTFO BVG EJF 6N[VHTCFSFJUTDIBGU







EJF.PUJWBUJPO GàS FJOFO6N[VH JO FJOFN
FSIÚIUFO 7FSMFU[VOHTSJTJLP CFEJOHU TFJO














UFO. MJOFBUB  VOE/ MBQJMMVT VOUFSTDIJFE
	T5BC
%BTQMBU[JFSUF-PDI JN(FIÊVTF
GàISU [VN'SFJMJFHFOEFT TFOTJCMFO 1MFPOT
VOEEBFTHJMUEJFTFTCFTPOEFST[VTDIàU[FO
JTU EBWPO BVT[VHFIFO EBTT (FIÊVTFNJU
TPMDIFS"SU#FTDIÊEJHVOHHFNJFEFOXFSEFO
"VG EJF 4FOTJCJMJUÊU EFT 1MFPOT TDIMPTTFO




8JSE EJF 8JOEVOHTBO[BIM EFS (FIÊVTF
SFEV[JFSUCMFJCUEBT1MFPOHFTDIàU[U BCFS
EFS 5IPSBYCFSFJDICMFJCU VOCFEFDLU/BDI
WPSOF IJO LÚOOFO EJF 4DIFSFO BMMFSEJOHT
EFO4DIVU[FSIÚIFO%JFVOUFSTDIJFEMJDIFO
1SÊGFSFO[FO JN8BIMWFSTVDICFJ. MJOFBUB

















[FJHFO EBTT JOEJFTFN'BMM EFS 4DIVU[EFT





















Species richness in rock crevices is negatively 
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t 1PMMJDJQFTQPMMJDJQFT
t $BSDJOVTNBFOBT
t 1BHVSVTTQ
t $BODFSQBHVSVT
*** 4JQVODVMJEB
t 4JQVODVMVTOVEVT
t (PMGJOHJBTQ
*7 1IPSPOJEB
t 1IPSPOJTQTBNNPQIJMB
"SUFOMJTUFWPN'FMTXBUUBN-F1MBHFEF$BCFMMPV1PVMEPIBO
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7 $OJEBSJB
t "OFNPOJBTVMDBUB
t )BMJDMZTUVTBVSJDVMB
t "DUJOJBFRVJOB
t "DUJOJBGSBHBDFB
t 5FBMJBGFMJOB
t #VOPEBDUJTWFSSVDPTB
7* #SZP[PB
t .FNCSBOJQPSBNFNCSBOFDFB
t 'MVTUSFMMJESBIJTQJEB
t &MFDUSBQJMPTB
7** &DIJOPEFSNBUB
t "TUFSJBTSVCFOT
t "NQIJQIPMJTTRVBNBUB
t 0QIJPUISJYGSBHJMJT
t .BSUIBTUFSJBTHMBDJBMJT
t "TUFSJOBHJCCPTB
t 1TBNNFDIJOVTNJMJBSJT
7*** 5VOJDBUB
t 5SJEJEFNOVNDFSFVN
t "QMJEJVNQBMMJEVN
t "QMJEJVNQSPMJGFSVN
t %JEFNOVNDBOEJEVN
*9 1PMZDIBFUB
t &VMBMJBWJSJEJT
t 4QJSPSCJTTQ
t 1PNBUPDFSPTUSJRVFUFS
t 1SPUVMBUVCVMBSJB
9 1BOUPQPEB
t /ZNQIPOHSBDJMF
t &OEFJTTQJSPTB
9* 1PSJGFSB
t 4ZDPOSBQIBOVT
t 4ZDPODPSPOBUVN
t -FVDPTPMFOJBDPNQMJDBUB
